


































































































































come/ get/ give/ go/ keep/ let/ make/ put/ 





























































































配である。Krashen （1981; 1982; 1985）の“i 
─ 20 ─














　T: Tell me to open the book.
　S: Open the book.
　T: Ask me not to speak too fast.
　S: Please don’t speak too fast.
　T: The name of the pupil I see in front of 
me is Jack. Ask me the name of the 
pupil I see in front of me.





























































































































































　1） Language is speech, not writing.
　2） A language is a set of habits.
　3） Teach the language, not about the 
language.
　4） A language is what its naïve speakers 
say, not what someone thinks they 
ought to say.























































































































































































































































































































　そのような時代背景の中，Tracy D. Terrell 
は，子供の第一言語習得や移民の第二言語習得
過程を観察研究し，Stephen D. Krashen のイ
ンプット仮説に裏付けされた「ナチュラル・ア
プローチ」を開発した（Terrell & Krashen, 
1983）。
　クラッシェンのインプット仮説は，５つの仮
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